













Film historian and filmmaker Mamoru Makino directed the documentary TV series, Oki-
nawa Industry, along with some other films about Okinawa during the 1960s. When TV broad-
casting began around 1960, the United States Civil Administration of the Ryukyu Islands
(USCAR) also started to produce and broadcast its own TV programs. The Okinawa Industry se-
ries was the only TV program that USCAR outsourced the production to Okinawa Kagaku Kyozai
Sha (Okinawa Scientific Teaching Materials, Inc.), which in turn hired Mr. Makino as the director,
editor, and writer of the series. This interview reveals how Makino became involved in producing
Okinawa Industry and some other films on Okinawa, and what it was like to make films during














































































































































































































































































































































































































































































































058 和光大学表現学部紀要　19 号・2019 年 3 月
（４） 金門クラブ。サンフランシスコの金門橋・ゴールデン・ゲート・ブリッジが由来。当時の留学生は
船で渡米し、金門橋の下をくぐってアメリカ合衆国に入国したことから。
（５） 現在は沖縄サントリー株式会社。
（６）『伊豆の島々』1965年観光映画コンクール、最優秀賞（『日本短編映像秀作目録』47ページ）。
謝辞：本研究は JSPS科研費（17K02060）の助成を受けたものです。牧野氏をご紹介いただ
いた照屋林松氏、インタビューにご協力いただいた牧野氏とご家族に感謝いたします。
059牧野守氏に聞く─米統治下沖縄でのテレビ映画『沖縄の生産業』シリーズ制作を中心に
